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① 発達障害 ②知的障害 ③肢体不自由④聴覚障害⑤視覚障害⑥病弱 
初任者が、知っている順番は、 





















  知２１：ロッキング等の常同行動への適切な対応 























☆  ：知識があれば、経験が無くてもすぐに取り組める項目 
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The students with disabilities such as visual disorder, hearing impairment, 
physical and intellectual disabilities, and health impairments have been entitled to 
receive the instruction at schools for special needs education or special classes in 
regular schools, or with the special support services in resource rooms. In addition to 
the above mentioned students, special needs education is to be provided for the students 
with developmental or other disorders who are enrolled in regular classes. Not only at 
special needs schools but also at regular schools, the need has been rising for the 
teachers to acquire the knowledge of special needs education, instructional techniques, 
and the ability of educational practice to integrate the knowledge and techniques. 
However, the age distribution of teachers has been imbalanced since the loss of many 
teachers due to the retirement of baby boomer generation, which makes the succession 
of the ability of educational practice very difficult. It is the priority issue for schools to 
achieve the succession of special knowledge and techniques, and also the effective 
teaching materials and equipment. 
The department of psychology in the faculty of psychology and children’s studies of 
the BAIKA Women’s University started offering an authorized program for acquiring a 
special needs school teacher certificate in the academic year 2013. By holding this 
certificate, graduates will be given opportunities to make effective use of their 
knowledge and experiences that they have gained at the university. 
To mark the beginning, this report aims to establish a basic study program for students 
who are studying to become teachers in special needs education to teach them how the 
instructions of special needs education should be. This study used the self-evaluation 
sheet called “The evaluation sheet for the improvement of daily educational practice at 
the schools for special needs education (hereinafter referred as K-ESIPS),” which is the 
list of items that need to be considered for students in the flow of lessons, categorized in 








[表４]回答記入用紙（大学生調査用）                      (p41） 





























































































































前回のふりかえり 7 前の授業のふりかえりをしているか 10)教科書や前回の教材を用いて確認したか
11)前回の掲示教材やプリント、ノート等で確認し
たか 10)具体物（教材教具）を提示して確認したか




























































































































































































































































































































































































[表４]回答記入用紙（大学生調査用）                       
 
キーワード 番号 ①１視覚障害  ②配慮事項 0/1/2 
①２聴覚障害 
 ②配慮事項 0/1/2 
①３知的障害 
 ②配慮事項 0/1/2 
①４肢体不自由 
 ②配慮事項 0/1/2 
①５病弱 
 ②配慮事項 0/1/2 
①６発達障害・自閉症 
 ②配慮事項 0/1/2 













  2) 
教材 2 3) 4)  5) 4) 
4) 
 5) 3) 3) 
ｻﾌﾞﾃｨ-ﾁｬｰ(サブ)との連携 3 4) 6)  5) 
 
6) 
 7) 4) 4) 
挨拶 4 5) 7) 6) 8) 5) 5) 
出欠・体調確認 5 6) 












子どもの授業準備(構え)の確認 6 8)  9) 10) 9) 11) 8) 8) 
前回のふりかえり 7 10) 11) 10) 12) 9) 9) 
本時の説明 8 11) 12)  13) 11) 13) 10) 10) 




































机間指導 11 17)  18) 21) 
20) 
 21) 19) 15) 
18) 
 19) 











本時のふりかえり 13 21) 24) 24)  25) 
 
22) 18) 22) 
5 











注目 15 23) 26) 27)  28) 24) 20) 
24) 
 25) 
学習内容・学習量 16 24)  25) 27) 
29) 
 30) 25) 21) 
26) 
 27) 
教材 17 26) 28) 31) 26) 22)  23) 28) 




関心・意欲・態度 20 28) 30) 33) 28) 25) 30) 
思考・判断・表現 21 29) 
31) 












技能 22 30) 33) 37) 32) 27)  28) 34) 
知識・理解 23 31) 34) 38) 33) 29) 35) 
   [改訂版]授業改善にむけてのふりかえりシート（教室版）回答用紙  調査日  2014.   .        № 
質問① 知っている障害種別に○をつけてください： １ 視覚障害・ ２ 聴覚障害・ ３ 知的障害・ ４ 肢体不自由・ ５ 病弱・ ６ 発達障害、自閉症 
 質問② 下の表の配慮事項で、知らない項目には０・知っている項目には１・経験したことのある項目には２を記入してください 











































[表５]回答記入用紙（初任者調査用）                                        
 
キーワード 番号 ①１視覚障害  ②配慮事項 0/1/2 
①２聴覚障害 
 ②配慮事項 0/1/2 
①３知的障害 
 ②配慮事項 0/1/2 
①４肢体不自由 
 ②配慮事項 0/1/2 
①５病弱 
 ②配慮事項 0/1/2 
①６発達障害・自閉症 
 ②配慮事項 0/1/2 













  2) 
教材 2 3) 4)  5) 4) 
4) 
 5) 3) 3) 
ｻﾌﾞﾃｨ-ﾁｬｰ(サブ)との連携 3 4) 6)  5) 
 
6) 
 7) 4) 4) 
挨拶 4 5) 7) 6) 8) 5) 5) 
出欠・体調確認 5 6) 












子どもの授業準備(構え)の確認 6 8)  9) 10) 9) 11) 8) 8) 
前回のふりかえり 7 10) 11) 10) 12) 9) 9) 
本時の説明 8 11) 12)  13) 11) 13) 10) 10) 




































机間指導 11 17)  18) 21) 
20) 
 21) 19) 15) 
18) 
 19) 











本時のふりかえり 13 21) 24) 24)  25) 
 
22) 18) 22) 
5 











注目 15 23) 26) 27)  28) 24) 20) 
24) 
 25) 
学習内容・学習量 16 24)  25) 27) 
29) 
 30) 25) 21) 
26) 
 27) 
教材 17 26) 28) 31) 26) 22)  23) 28) 




関心・意欲・態度 20 28) 30) 33) 28) 25) 30) 
思考・判断・表現 21 29) 
31) 












技能 22 30) 33) 37) 32) 27)  28) 34) 



































☆[改訂版]授業改善にむけてのふりかえりシート（教室版）回答用紙            年    月    日 №        . 
質問① 知っている障害種別に○をつけてください： １ 視覚障害・ ２ 聴覚障害・ ３ 知的障害・ ４ 肢体不自由・ ５ 病弱・ ６ 発達障害、自閉症 
 質問② 下の表の配慮事項で、知らない項目には０・知っている項目には１・経験したことのある項目には２を記入してください 
（            ）支援学校（ 幼・ 小・ 中・高 ）学部・（  年所属）（ 男 ・ 女 ）名前（              ） 
 
教職経験年数（   ）年目・支援学校経験年数（   ）年目 教科（        ） 
1 
2 
- 42 -
????????こども????, 6
